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20-22歳 （肥満度80, 30, 2, 15%)の女性 4名を対象に栄捉価計符上 1日約1,000kcal, 蛋白傾約70g（内約
20 g分はサンケンラクト ）の食事を摂取させ 6-10週問に亘る滅屈効呆を観察した。体重は，破験者A;56日
76.0→68.6kg, B ; 70日： 66.3→60.0kg,C ; 42日： 57.7→53.0kg,D ; 42日： 58.1→53.7kgとなり，減散開始































































係（身長cm／体重kg)は，破験者A; 147/76, B. 
157 /6, C ; 156/58, D ; 153/58であり， Broca
の桂変法を用いた標準体重に対する肥滴度は，









した（表 2)。減量開始直前より毎週 1回 （水曜
日） 1晩絶食の後，翌朝，基礎代謝絨，身体計
測及び採血を行った。各被検者の減屈期間は 8,
表 1 サンケンラクトの栄蓑価 (100g中）
エネルギー 359 kcal 
水分 6 5 g 
蛋lヨ質 71 l g 
脂例 0 4 g 
糖質 17 7 g 
繊維 0 1 g 
灰分 4 2 g 
カルシウム 17 mg 
リン 425 mg 
鉄 1 02 mg 
ナトリウム 1300 mg 
カリウム 339 mg 
ピタミン A 5070 IU 
ピタミン B1 2 07 mg 





調整食 I 調挽食 [I
験 所要 9 ~ 
＾ ム口.,9,,~19 ヽ. * 1 ＾ 常‘食’ サンケン
者 屈 色 ラク lヽ ．計． 
A 1850 
エネルギー B 2000 1000 900 108 1008 (kcal) C 1950 
D 2000 
A 5 
蛋白質 B 60 























6週で比較すると，それぞれ3.7, 7. 5, 2. 9, 2. 8 
kgとなり，被験者Bが最も多く減少した。した
表 3 体重，体周囲，脂肪岳およぴ LBMの変化
実 施 （週） 増減 3) 
別し • 増減
1 2 3 4 5 6 7 8 ， 10 I I) I 2) (%) 
休 A 76 0 74 9 72 8 71 7 70.5 70 7 69 3 70 0 68 6 -7 4 -0 93 -9.7 
B 66 3 65 8 64 0 63 8 63 2 62 4 62 0 61 2 61 2 60.0 -6 3 -0 63 -9 5 
重
C 57 7 55 6 55 3 54 6 53 6 52 7 53 0 -4 7 -0 78 -8 1 
(kg) D 58 1 57 6 54 8 55 1 54 3 53 2 53 7 -4 4 -0 73 -7 6 
上 A 33 5 32 5 32 5 32 7 32 0 32.0 32 5 32 7 31 4 -2 1 -0 26 -6 3 
腕 B 28.7 28 5 28 4 28 1 27 8 28.0 28 0 27 8 27 6 27 3 -1 4 -0.14 -4 9 
周
C 27.3 27 0 26 7 26 0 25 7 25 4 25 4 -1 9 -0.32 -7 0 囲
(cm) D 29 5 28 2 27 7 27 5 27 9 28 0 27 0 -2.5 -0 42 -8 5 
上 A 32 3 31 4 31.3 31 5 30 8 30 8 31 4 31 5 30 2 -2.1 -0 26 -6 5 
腕 B 27 4 27 2 27 2 26 8 26 7 26 8 26 8 26 7 26.6 26 3 -1 1 -0 11 -4 0 
筋
C 26 5 26 2 25 9 25 2 24 9 24 6 24 6 -1 9 -0 32 -7 2 囲
(cm) D 28 4 27 3 26 7 26 5 27 0 27 1 26 1 -2.3 -0 38 -8 1 
ノ‘ヽ A 101 0 103 9 100 0 100 0 100 7 100 4 98 5 100 5 99 0 -2 0 -0 25 -2 0 
ス B 94 0 94 5 93 5 93 3 92 8 93 4 92 0 91 0 91 4 91 2 -2 8 -0 28 -3 0 
卜 C 88 5 88 0 86 8 86 6 85 4 84 0 84 3 -4 2 -0 70 -4 7 
(cm) D 87 0 84 2 84 0 86 0 83 8 83 5 84 9 -2 1 -0.35 -2 4 
ウ A 108 0 97 5 96 5 94 5 94 5 96 7 93 3 92 2 90 2 -17 8 -2.23 -16 5 
工 B 77.0 76.8 77 6 76 7 75 7 75 7 76 4 75 3 75 6 75 0 -2 0 -0 20 -2 6 
ス
卜 C 68 3 67 4 66 0 67 0 65 7 65 2 63 7 -4.6 -0 77 -6 7 
(cm) D 71.0 69 0 69 0 69 4 69.0 69 0 69 0 -2.0 -0 33 -2 8 
ヒ A 108 5 107 0 106 5 106 5 105 1 106 0 104 5 103 8 104 0 -4.5 -0 56 -4 1 
ツ B 96 5 95 5 95 2 94 0 95 3 95 2 96 0 94 8 93 3 94 0 -2.5 -0 25 -2 6 
プ C 93 5 91 5 91 0 91 7 91 6 91 2 90 9 -2 6 -0 43 -2 8 
(cm) D 95 0 93 8 93 0 94 0 93 2 93 3 93 0 -2 0 -0.33 -2 1 
体 A 36 3 34 8 35 5 35 3 33 1 36 2 32 6 33 2 34 0 -2 3 -0 29 -6 3 
脂 B 36 0 34 5 33 0 33 1 29 8 28 5 31 3 30 1 28.1 27 3 -8 7 -0 87 -24 2 
悶 C 19 2 17 3 18 5 18 0 16 3 15 8 16 3 -2 9 -0 48 -15 1 
(kg) D 20 5 16 8 19 5 18 9 17 4 17 8 17 7 -2 8 -0 47 -13 7 
L A 39 7 40 1 37 3 36 4 37 4 34 5 36 7 36 8 34 6 -5 1 -0 64 -12 8 
B B 30 4 31 3 31 0 30 7 30 4 33 9 30 7 31 2 33. 1 32. 7 +2 3 +o 23 +7 6 
M C 38 5 38 3 36 8 36 6 37 3 36 9 36 7 -1 8 -0 30 -4 7 
(kg) D 37 6 40 8 35 3 36 2 36 9 35 4 36 0 -1. 6 -0 27 -4 2 




基 準 値 ~`. IJ 
1 2 3 4 5 6 7 8 ， 10 
A 7 8 8 3 7 2 7 5 7 0 8.0 7 7 7.3 
TP B 7 5 8 2 8.3 7 7 8 0 8.4 7.7 7.5 7.4 7 6 
(6 8-8 2g/dl) C 7 2 7 9 7 0 7 1 6 9 7 4 6 6 
D 7 5 7 2 6 9 7.3 7 4 
A 1 2 1.4 1 3 1.3 1.3 1 4 1 3 1 3 
A/G B 1.8 1. 7 1 7 1 7 1. 7 1. 7 1 6 1 6 1 7 1 7 
(1 3 ~ 2 .0) C 1 7 1 9 1 8 2 0 2 0 2 1 1 9 
D 1.6 1 3 1. 7 1. 7 1 6 
A 307 265 214 223 245 253 212 224 
TCho B 198 189 163 157 192 206 172 162 162 158 
(130-240mg/ di) C 227 253 205 228 222 233 222 
D 243 224 212 241 207 
A 17 16 13 16 15 17 18 13 
HDL B 27 29 27 31 27 29 29 34 28 31 
(29-Slmg/ di) C 30 29 25 28 26 29 27 
D 32 30 30 31 30 
A 74 72 72 66 66 70 66 73 
LDL B 55 66 61 56 58 66 64 61 55 59 
(44-66mg/dl) C 65 66 70 66 69 67 68 
D 63 64 64 61 60 
A ， 12 15 18 19 13 16 14 
VLDL B 18 5 12 13 15 5 7 5 17 10 
(17mg以下） C 5 5 5 6 5 4 5 
D 5 6 6 8 10 
A 110 124 154 156 189 131 150 133 
TG B 173 67 117 101 135 55 85 64 112 83 
(36-130mg/ di) C 38 39 41 40 42 34 40 
D 34 38 56 46 79 
A 0 60 0.28 0 22 0.34 0.42 0 19 0 29 0 31 
FFA B 0 76 0 63 0.40 0 50 0 62 0 65 0 72 0 51 0 30 0 65 
(0 14-0 85μEq/ I) C 0 75 1 05 0.76 0 54 0 65 0 58 0.47 
D 0 90 0 91 0 43 0 37 0 60 
A 37 31 28 25 23 22 20 19 
GOT B 15 19 14 14 14 15 13 11 13 14 
(10-40U/ I) C 17 18 14 15 17 17 13 
D 16 13 16 17 17 
A 72 57 43 36 35 30 28 25 
GPT B 12 16 13 12 17 13 12 ， 10 10 
( 5~40U / I) C 11 11 10 10 14 13 13 
D 10 10 17 20 16 
A 1 0 1 2 1 1 1 1 1 0 1 2 1 0 0 9 
T3 B 1 1 1 1 1 2 1 0 1 0 1 2 1 1 0 9 1.0 1.0 
(0 8-1. Smg/ di) C 0 9 0 9 0 7 0 6 0 7 0 5 
D 0.7 0 6 0 7 0 7 0 8 
A 48 8 44 4 43 9 41 9 44 2 44 4 43 8 
Ht B 41 2 42 1 42.2 38 2 37 9 41 4 40 3 38 4 37 2 45 4 
(33 4-44 9%) C 45 0 49 7 45 1 44 2 13 0 42 7 40.6 








下した。被験者Aの GOT, GPT, はかなり改
善されたが，そのほかの被験者の値は正常範囲






時血糖 (FBS)，電解質 ・ミネラル (Na,K,Cl,
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